





　The	 aim	of	 the	 current	 study	 is	 to	 clarify	 the	 process	 of	 internalization	 of	
management	philosophy	 in	 individuals	based	on	 the	viewpoint	of	 “autonomous	
individuals”.	Although	a	 few	previous	 studies	have	mentioned	 the	necessity	of	
exploring	the	internalization	of	the	management	philosophy	based	on	the	viewpoint	
of	autonomous	 individuals,	 little	research	addressed	the	 internalization	mechanism	
based	on	the	premise	of	autonomous	individuals.
　Data	 was	 obtained	 from	 interview	 with	 employees	 in	 a	 mission-oriented	
organization.	Results	of	data	analysis	using	M-GTA	revealed	the	integration	process	
of	personal	core	values	and	management	philosophy	along	with	change	in	individual	
work	 identity	and	meaning	of	work.	These	results	 support	 the	notion	 in	previous	
studies	 that	 respect	 for	 employee’s	 autonomy	 is	 a	 key	 to	 promote	 sharing	 of	
management	philosophy.

























示する。第 4 節及び第 5 節で、それぞれ調査の方法とその結果を述べた後、第 6 節で結果






























































































































調査対象者 現在の職種 業務経験 新卒／中途
1 宅配→本部 10 年 新卒
2 宅配→本部（管理職） 20 年 新卒
3 宅配→マネジャー→店長 32 年 新卒
4 店舗　（契約職員） 13 年 中途
5 宅配→センター長 25 年 新卒
6 宅配→マネジャー 15 年 中途
7 宅配→チーフ 9 年 新卒
8 宅配→店長→本部 20 年 新卒
9 宅配→店舗→本部（管理職） 22 年 新卒
10 宅配→本部（管理職） 30 年 中途
11 宅配→本部 17 年 新卒








































ンによるモデル図の検証を行い、さらに調査対象者 3 名の協力を得て「メンバ ・ーチェック」
を実施し、結果の信用性および解釈の妥当性の確保に努めた。
5.　調査の結果
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